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VINCENTIANA
COMMENTARIUM OFFICIALE PRO SODALIBUS CONGREGATIONIS
MISSION'S ALTERNIS MENSIBUS EDITUM

Apud Curiam Generalitiam: Via Pompeo Magno, 21 - ROMA VI
ANNO IX (1965)

Fasciculus 3, Maius-Iunius

ACTA SANCTAE SEDIS

Allocutio Ss. D. N. PAULI Pp. VI
ad Visitatrices Filiarum Caritatis, ex omnibus catholici
orbis Provinciis Romae congregatas, praesente Rev.mo
Superiore Generali cum Sororum Consilio Generali.

I FULGIDI ESEMPI DI SAN VINCENZO DE' PAOLI E
DI SANTA LUISA DE MARILLAC

Cheres Filles de la Charlie.
Nous avons grande joie a vous accueillir ici ce matin. Pour la première ,fois dans l'histoire de votre Compagnie, l'Assemblie generale qui
regroupe le Conseil central et les Visitatrices se trouve riunie a Rome,
et vous avez tenu avec M chere Mere Guilletnin, votre digne Superieure
Generale, a venir, Nous faire hommage de vos travaux et de vos prieres.
En vos persones, ce son! Mutes les provinces de Sows de Saint Vincent
de Paul ripandues a travers le monde, qui Nous son! prisentes, et Nous
n'oublierons certes pas celles qui sont les plus eprouvies, et dot la participation a votre rencontre n'a pu s'exprimer que par la priere et le sacrifice.
Au moment oil l'Eglise, lout entiere en eta! de Concile, dprouve
l'imperieux besoin de reprendre une meilleure conscience d'elle-même pour
se rinover et engager on nouveau dialogue de saint avec le monde, vous
avez compris que vous ue pouviez rester en dehors de ce .grand mouvement

Rev.mus Superior Generalis Sununo Pontifiei obsequitun praestat.

voulu par l'Esprit-Saint, mieux qu'il vous jallait parliciper avec enthousiasme, de toute l'ardeur de rotre die aposlo/ique. Filles de Dieu et flies
de l'Eglise, vous entendez etre fidiles a votre vocation de servir le Christ
dans les pauvres, spirituellement et corporellement, el vous ressentez,
pour ce .faire, plus que jamais, la nicessai de vous «revetir de l'esprit
du Christ» el de « vivre le Christ dans sesmyskres ». C'esl cette .fidelite
meme el votre souci de porter aux pauvres le convaincant temoignage de
la charill de l'Eglise qui lams amenent aujourd'hui a reviser votre contumier et les mithodes de .formation des Spurs.
De tout cair, Nous vous en ,filicitons, et Nous vous encourageons
a cetle necessaire mise a jour qui dolt permettre a Fouler les Filles de
Saint Vincent de Paul, quelk que soil leur origine et quels que soient le
lieu et les modalites de leur apostolat, de vivre en plenitude leur consecration an Christ et leur vocation de charili, dans le monde d'hujourd'hui.Ce
monde a plus que jamais besoin de decouvrir le vrai visage de !'amour
du Seigneur et le message evangelique de l'Eglise. En rendant Dieu present aux pauvres, vous portez un temoignage de choix, el vous ne devez
rien epargner pour que ce temoignage soil rendu perceptible a tous:
c'est la mire
essenlielle, car c'est ce qu'ont voulu sail Vincent de
Paul et sainie Louise de Marillac. Continuez, a leur exemple, a servir
les pauvres, a compalir a leurs souffrances et a ripondre a leurs appels,
méme si cela dolt un peu deranger parfois votre vie de communauti, puisque vous ne vivez en communauti que pour etre plus disponibles a ceux

— 89 -qui ont besoin de vous, et qui sauront par vous que le Christ les aime
a ce point ; car c'est Lui qui esi la source de voire chariti et qui vous
donne la force de vous renoncer pour un plus haul service.
Cheres flues qui, apres avoir mene vos travaux a leur terme, allez
repartir sur les champs de votre apostolal dices a routes vos saurs que
le Pere commit binit de grand coeur leur vie humble el charitable, qu'il
les encourage a continuer a porter dans le monde entier le message d'amour
du Seigneur, vicu avec fidilite dans in joie, et qu'il appelle sur leur vie
religieuse et sur leur activiti caritative, l'abondance des divines graces.
C'est a celte intention qu'il vous donne maintenant une particuliere Benediction Aposlolique, qui vent etre en mime temps le gage d'une affection
lottle paternelle.
Impartita la Benedizione Apostolica, it Santo Padre ammetteva al hacio della mano la Superiora Generale – the faceva
omaggio, a nomc della cospicua Religiosa Famiglia, di paramenti chc Sua Santita destinava subito a chiesc povere e
cd altre Religiose, rinnovando incoraggiaPaesi di Missione
mento ed augurale esortazione per it loro apostolato e per i
lavori dell'Assemblea.
(L'Osservalore Romano, 21 - V - 1965)

Rev.ma Antistita Genetalis Summo Pontifici donum offert

Collegio Leoniano. Exc.nius Episcopus Cinganensis, G. MIGNANI,
C. M., assidet in Sacello, adstantibus Rev.mus Provinciae Romanae Visitatore ac Domus Superiore (20-v1-1965).
RONIA -

-
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Epistola ab Em.mo Congregationis de Propaganda Fide
Cardinali Praefecto ad Exc.mum Episcopum Cinganen
sem, G. MIGNANI, C. M., data, sexagesimum sacerdotalis
ordinationis anniversarium celebrantem.

SACRA CONGR EGATI ON E
« DE PROPAGANDA Fl DE »
Roma, 1 giugno 1965.
Ecccllcnza reverendissima,
Ho apprcso con grande piacere the I'E. V. Rev.ma ha
celebrato qucst'anno it 60 0 anniversario della Sua ordinazione
sacerclotale.
Tengo acl esprimcrc a V. E., insieme alle felicitazioni pin
cordiali, i sensi di vivo apprezzamento e profonda gratitudine
da parte di questo Sacro Dicastero, it quale ha ben prescnte
la cospicua somma di meriti da Lei acquisiti clurante gli anni
trascorsi in Cina. Le innumerevoli tribolazioni c contrariety
subitc prima di esscre clefinitivamente strappato al governo
della Sua diocesi, rispendono di luce particolare in questa circostanza giubilarc c caratterizzano la figura dell'Araldo dcl
Vangelo c del « Bonus Pastor ».
I figli spirituali rimasti nella Cina Continentale certamente
esultano e pregano all'unisono con quanti si stringono attorno
alla venerata persona dell'E. V. per alleviarLe it dolore della
lontananza dal proprio gregge.
InvocandoLc dal Signore « omne datum optimum et omnc
donum perfcctum », formulo i voti migliori per la conservazione
c la prosperity di V. E.
Frattanto, con sensi di distinto osscquio, godo riaffermarmi
dell'Eccellenza Vostra Rev.ma
clevotissimo
G. P. Card. A GAGIANIAN

Pref.
P. S IGISMONDI

Segr.
A Sua Eccellenza. Reverendissima
Monsignor G AETANO M IGNANI
Vcscovo di KI-AN.
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CURIA GENERALITIA
REGIMEN CONGREGATIONIS
NOMINATIONES ET CONFIRMATIONES
1 I ES.NOMEN

OFFICIUM

DOM US

Superior

Utica
Lippstad
Kan
Mexico (Ceittr.)
Cuautla
Lagos de M.
Chihuahua
Monterrey (S.V.)
Mexico (S.C.)
Mexico (Ixcat.)
Guadalajara
Veracruz
Monterrey (Nlil.)
Ciudad Manic
S. Pedro S
Mexico (Tialpa.)
Valencia

1965 Febr., 2
AuctszEwsxt F.
OLIGSC IMAGER A.
KAII LEN ,J.
AISA A.
PROF. GOMEZ A.
S UISI N. AS G.
FERNANDEZ A.

Nu&t:z C.
LONGO 0.
A LDUAN F.
BENGOA S.
CABARAS J.
ALIIERDI I.
BRUFAU J.
SAN • os V.
MORALES ,J.
CARR1 A.
BARTOLOM •

0

0

PROVINCIA

1)UR.

Vp. SAL Pol.
Germaniac
Mexicana

2 tri.
>>

Vp. Hond B.
Fl. Barcionen.

Corsi. Prom
D.

Feb.. 8
BoEuE R.

Superior

DROITCOURT A.

Febr. 15

Thessaloniki
Paris (M.-M.)
Tegucigalpa

PASTOR V.

Parisien.

Vp. Hond. B.

Febr. 23
Caracas (S.V.)
La Laguna
Avila
Maceda
Cartagena
Granada
La Coruna

Isilot.Eut:s F.
PEREZ DE GR. M.
MARTINEZ F.
MENESES F.
CARAMES J.
CAR IIAI-LO S.
CAR BALLO M.

Venezuelana
Matritcn.
5>

Mart. 1
Sdo Paulo
Rio de J. (Coll.)
Krakow (ul.Mis.)

ARAUJO W. B.
VERSIANI M.
MA LYSIA K A.

Brasiliac
Poloniac

3 tri.

Pacifici
It. Ncapolitana
Hollandiac

4 tri.
5)

Alan. 8
MADRID R.
TETA N.
VAN DER Loo W

>5
>5
>5

Graneros
Hebo
Nieu•-Einde

— 93 —

D IRS. N OMEN

PROVINCIA

Damns

Onuctum

DUR.

Mart. 15
A VININ H.

Marl. 16
ScnmETz G.
CRUNEN L.
D OIIHRTY R.
PINT() J. A.
Rit.Ly E.

Lille

Dir. F. C.
Cons. Prov.

Belgica

Visitator
Superior

Aequatoriana
Anlericae C.

2 sex.

Coban
Perryvilk

2 tri.

SAF. Occ.

(Semin.)

Mart. 22
CONDE

E.

>5

Seoilla

5)

Valladolid

(Pages d. C.)
C ALZADA NI.

Mart. 29
S ARAIVA J. C.
C ANLI. S.
S ANTOS M.
FROSIBERT

5>

Assis

Dec. Prov.
Superior

H. Matritensis

Rio d. J. (Centr.)
Rio d..I. (S.C:.M.)

Brasiliac
Pacifici
Brasiliae

2 tri.

Ex Botta Salvatoris Nostri (12-1-1632 al) I ocarn.).
Ab ipso itaque eiusdem congregationis Mission is primordio,
«
illius presbyteri in perlustranda dioecesi Parisiensi sese indefisso attimorum el corporum studio occuparunt, union aul aileron: mensem in singulis
pagis ant locis manentes, propositae rusticorom el ignorantium in.structioni
vacantes, eos Dei praecepta et fidei catholicae rudimenta, moduntgite
rite el recte peccala con/itendi edocentes, catechizantes, crebras ad eos de
mysleriis fidei conciones habentes, eis Poenilentiae et Eucharistiae sacramenta administrantes, rectores parochialium ecclesiarum... de rebus
rmantes... co:Ow/err:lint=
ad eorunz menus spectantibus plenissime
Charitatis instituliones. litium et discordiarum compositiones alque odiorum deposiliones procuranles... ».
URBANUS Pp. VIII
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EX PROVINCIIS NOSTRIS
PROVINCIA AMERICAE CENTRALIS. --

Die pio transilu

M. Cilia,

C.M. (1898-1965).
Guatemala, 15 aprile 1965.
Con quanta pena vengo a dar loro la tristc notizia della
morte del nostro tanto carp Don Michele (1). F. morto nel pieno
dells sue forte, a soli sessantasette anni. Ne lui ne noi pensavamo
che it Signore volesse portarlo con se cosi presto.
L'ultima settimana di gennaio si senti un po' stanco. II
dottore gli consign?) un soggiorno a Panama: egli sognava qucsto viaggio, progettato fin dall'ottobrc scorso. C'incontrammo
c, tanto io the i Confratelli, fummo lieti di rivcderlo. Faceva
molto caldo, c Don Michele sentiva per tutto it corpo un forte
prurito, ch'egli attribuiva appunto alla temperatura cosi elcvata.
Tuttavia, predice gli Esercizi spirituali allc Figlie della
Carita, facendo poi ritorno a Guatemala. Lui non sospettava
di nulla. Jo, purtroppo, si; c mi auguravo c11c i miei timori
fosscro infondati. Infatti, gli vedevo tutti i sintomi di una circosi epatica: come poi i mcdici constatarono. Invece Don Michele
credeva di csscre affctto di epatite, come gli aveva assicurato
it dottore.
Fu ricoverato, per un mese e due giorni, nel Sanatorio del
Hermano Pedro, assistito con mille preinure dalle Figlie della
Carita, che non lo lasciavano, tie giorno ue notte. Qui ricevette
lc visite del Card. F ERRETTO, di MOnS. CASARIEGO, Arcivescovo
di Guatemala, di Mons. Bruno T ORPIGIJANI, Nunzio Apostolico,
che gl'imparti pure la Benedizione Papale.
I suoi funerali furono un'apotcosi. II Signore lo ricompensi
per tutto it bene che ci ha fatto, e conceda a noi la conformitit
al suo divino volere, nell'accettare un cosi doloroso sacrificio.

(ex epislola Rev.mi D. J. E. ALVAREZ, Visilatoris)
(1) Agitur de Michaele C ILIA, C . M., in CardenIli (Sicilia) nato (24-xu-1898),
Parisiis recepto (9-1-1919), ac in flax sacerdotio aucto (20-ix-1924). Oui, anno
1925 ad Panamenses oras destinatus, ibidem pluribus Congregationis muneribus, Director Scm. Interni, Superior localis, Consultor Provincialis ac detnum
Director Filiaruni Caritatis (a. 19631, laudabilitcr functus, die 14 aprilis pie
in Domino obiii.

ROMA - Collegio Leoniano. liev.mus Superior Gcneralis, in Saccllo, caeremoons praesidct pro sodalilnis ?rov.ne.ac Romanac, S. FouNasAtu (a sin.)
ac E. FERVARI, in Indonesian profecturis (20-v ►-1965).

PROVINCIA HIBERNIAE.
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Nolitiae.

At the Passiontide Ordinations in Dublin, six confreres of
the Irish Province were raised to the Priesthood by the Archbishop. Four are due to be ordained subdeacons at Pentecost and
dea cons later in the year. Four others willII receive the Exorcistate and Acolythate at the same time. Five made hteir temporary Vow in Blackrock last September and two their " Bons
Propos". Eight were admitted to the Congregation as seminarists.
The " New Liturgy " came into force in Ireland on March
7th, as in other countries. As yet, pending, possibly, the appearance of agreed text for all English-speaking countries on which
an international commission is working, the Irish Hierarchy
have obtained the approval of the Holy See for vernacular versions, Irish-Gaelic and English, only for the Prayers at the foot
of the altar, the common salutations and replies between priest
and people, the Gloria, Epistle and Gospel (four approved versions in each language), the Credo, Sanctus-Benediclus, Pater Nosier
and Agnus Dei, as well as the Ecce, Agnus Dei and Domine non
sum dignus, of the People's Communion. In many dioceses,
ad interim, the use of the vernacular in Mass is allowed only on
Sundays and Holy Days and, again expressly ad interim, is not
allowed at all in Sung Masses, whether " cantatae " or solemn.
A Nationale Liturgical Commission has been set up by the
Hierarchy, with numerous sub-committees on the various aspects
involved. Two conf'reres arc members, Father James Murphy,
who also acts as Assistant-Secretary and Father Philip Walshe.
Father Murphy teaches Dogma and Liturgy in All Hallows
College, Dublin and Father Walshe is Lecturer in Catechetics
in St Patrick's Teacher Training College, Dublin and also in
the National Seminary at Maynooth. He is a member of the
Dublin Diocesan Commission. Father Donal Cregan, Superior
of St Patrick's, is Chairman of the National Commission of
Examiners for the Secondary Schools Religious Programme.
As a result of the diversity of " rite " consequent upon the
individual application of the new Rubrics in various dioceses
in both Ireland and Britain, confreres travelling from place
to place these days on these islands are never quite sure how
they are to say Mass! Even in our two Houses of Formation
there is a certain hesitancy. Since the vernacular is not permitted in Sung Masses on the one hand, and, on the other hand,
the Holy See wishes and prescribes that in such institutions
the normal Community Mass on Sundays and Holy Days should
be a " Sung Mass, with homily, and with Communion of all
who are not priests ", we have compromised, pending the introduction of the vernacular into Sung Masses. Generally speak-

•r•
ROMA - CoIlegio Leoniano. Revanus Superior Generalis Missionaries atque
adstantes alloquitur.
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ing, we have Sung Masses and Low Masses with the vernacular
on alternate Sundays and Feast Days, with the new Ordo Missae
in operation in full in Latin on weekdays. Generally the vernacular used is English, but in all Public Churches in Dublin and
in the two Teacher Training Colleges which we serve the vernacular is, by direction of the Archeishop, Irish on one Sunday
in each month.
From January to September, 1965, the confreres of tlic
Province have preached, or are booked to preach, some 70
missions, 40 retreats to nuns and brothers and 5 to diocesan
priests in Ireland and Great Britain. In West Africa, in addition
to their ordinary work, the conferes of Ikot Ekpene have given
more than 50 retreats and missions, to both people and priests
and religious, in the course of the past year.
In Ireland, in 1964, 370 priests were ordained, not counting Irish students ordained outside the country. Of those, ordained
88 were for Irish dioceses (of whom 19 are already on temporary mission in dioceses outside Ireland); the rest were secular
priests for dioceses outside Ireland or religious. 129 priests
were ordained for dioceses in English-speaking countries outside
Ireland (42 for Great Britain, 74 for the U.S.A., 7 fbr Australasia, 3 for Canada and 3 for South Africa); in addition, there
are, at present, 127 secular priests incardinated in Irish dioceses but working in dioceses outside Ireland. 153 religious
priests were ordained in Ireland during the past year, of whom
90 are already placed outside Ireland. The beginning of 1965
saw a new form of missionary activity in Ireland when the Diocese of Cork " adopted " a district in Peru, with the approval
of the local Bishop, which will be staffed with priests of the
Cork Diocese and administred from Cork as a kind of " Vicariatus Foraneus " of that diocese. As the total Catholic population of the whole country is less than three million, individual
communities, including our own, are finding it increasingly
difficult to keep up numbers. At the moment there are 185
priests in the Province. Of these, 6 are recently ordincd and
as yet unplaced; 2 are engaged in postgraduate studies in Rome
and Louvain; 1 is studyng Catechetics in the U.S.A.; 107 are
placed in Ireland and the remaining 69 outside of Ireland.
J.

T WOMEY, C. M.

ROMA -

Coll(gi() Lcuitiano. Rev.mus Superior Generalis erucifixi imaginem
Missionariis profeeturis imponit.
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R. Guset, C.M. (1908-1965).

Lc 6 mai mourut A Breda (Hollande) Monsieur GusEl.
Raphael, a l' 1113pital Saint Ignace, oil depuis quelques mois seulement it remplissait la function d'aurnimier auxiliairc. Dans
tine dizaine de jours, pour etre exact le 17 mai, il aurait atteint
l'age de 57 ans; it avait 37 ans de vocation et 29 de vie sacerdotale.
11 etait ne d'une cxcellente et nombreuse famille, dans
cette panic dc la province de Mande, qui au sud des bouches
de I'Escaut accoste la frontiere beige, region entierement catholique et feconde en vocations.
Apr& avoir fini ses humanites a I'Ecole apostolique de
\Vernhoutsburg (1922-1928) il entra au seminaire interne a
Panningen le 17 septembrc 1928 et la Compagnie, dans la suite,
put se tacker de cette acquisition: bonne intelligence pratique
doublee d'un cocur d'or, ouvert et communicatif, jovial et accueillant, profonclement pieux, tres genereux.
11 recut la pretrise Ic 21 juillct 1935 et des le 23 aofit se trouvait a Fortaleza au Brezil, oil it depenserait les 15 premieres
annees dc son ministere, predicateur ardent, seul ou en equipe,
de missions populaircs et de retraitcs. En 1950 il fut nomme
supericur de notre maison de Recife, mais sa sante commencait
a declincr. Peu apres it dut se rendre en Hollande pour se faire
soigncr et ce stage reussit, du moins en apparencc, mais aussitot retourne a son poste son mal reprit de plus belle. En 1952
it rentra definitivement au pays natal et put alors se livrer
la propagande missionnaire, a l'encouragement de nos Matrices
et surtout au recrutement de noire Ecole apostolique. II visitait presbyteres et ecoles primaires, faisant constamment la
roulottc d'un endroit a un autre. II savait tres bien amenager
et animcr les reunions des Matrices de notre bulletin ct de nos
oeuvres. Ses visites, en quote de vocations etaient souvcnt consolantes et fructueuses: bcaucoup de nos freres etudiants et
jeunes pretres actuels Ic regardent comme un vrai Raphael,
le bon ange conducteur dc lour vocation. 11 connut aussi scs
heurcs de deception qui menacaient d'abattrc son courage:
« Depuis quclque temps, disait-il un jour, je ne me plain guere
A ma tAche; si je tiens bon, c'est que M. le Visiteur Ic desire ».
Quant a ses voyages il faisait de l'apostolat même dans Ic train.
Tout bonnement it entamait tin bout de conversation avec son
vis-à-vis inconnu, et en pet, de temps l'amenite de son caractere
gagnait la partie. Plus d'une fois l'entretien se tournait... en
communication intericurc, et a la gam de destination son co-voyageur lc quittait soulage et reconnaisant.
Cela se poursuivait ainsi jusqua 1962. En ce temps des
projets s'elaboraient pour commencer un « juvenat », pepiniere
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de futurs freres coadjuteurs. Quelques eleves de notre Ecole
apostolique, sentant les etudes classiqucs au-dcssus dc leurs forces,
entrevoyaient I'idral du frere coadjuteur comme inieux proportionne a leurs talents. On pourrait les grouper, leur dormer
tine formation spirituelle en cc setts ct leur faire suivre en milne
temps un cows prolessionnel scion les attraits d'un chacun.
On debuta a Wernhoutsburg, Monsieur Gijsel en recut la direction et it fit tres bien. En 1963, apres une annee d'experiences,
flit ouverte la maison de Woensdrecht, ct M. Gijsel en devint
le premier superieur. Flelas, tine crise cardiaque, apres un an,
lc condamna au repos complet. Ce n'est que tres Icntement
qu'il sentait ses forces revenir. Et en janvier dernier it aspirait
a faire quelque travail utile et on Itii trouva un poste qui lui
agreait beaucoup et lui assurait, lc cas echeant, tour les secours
medicaux desirables. II fut nornme aumOnier auxiliaire a 11-16pital Saint Ignace de Breda. D'emblee it gagna la confiance
des malades; sans doute ses dispositions naturelles avaicnt etc
encore aiguisees par les experiences personnelles de sa derniere
maladic.
Puis a l'improviste, an dimanche du Bon Pasteur, tandisqu'il assistait comme diacre a la Grand-messe, la mort s'annonca:
nouvelle crise cardiaque, administration du sacrement des malades a la sacristie, quatre jours pleins d'inquietudes dui n'admettaient aucune visite ni des confreres ni dc la famille, et enfin
le jeudi 6 mai, oil vers 15 hcures apres des souffrances aigues,
it s'endorniit paisiblement dans le Seigneur. Vers midi it avait
dit a la Soeur inlirmiere: « Ma Socur, jc m'en vain dormir un
bon coup: laissez-moi tout soul pendant au moins quatre heures ».
Elle repondit: « Soit, c'est entendu, mais des que vous vous
scntez mal, vous sonnerez aussitOt ». ... A 13 hcures it sonnait.
la poitrine lui faisait mal. II etait assis sur lc bord de son lit.
voulait voit Monsieur le Visiteur et Itti parler. Un
II (lit
coup de telephone transmit ce desir. Mr lc Visitcur partit de
Nimegue a 14 heures. A son arrivec on l'attendait h la porte:
tout etait fini. L'aumOnier, les soeurs, les medecins et les malades exprimaient leur estime ct leurs regrets sincercs.
Les obseques ont eu lieu lunch, 10 mai, h Wernhoutsburg,
oil Monsieur Gijsel reposera parmi ses confreres an cimetiere
de notre Ecole apostoliquc.
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Domus Provincialis a ReV.M0
Superiore Generali sollemniter benedicta.

Dopo quattro Itinghi anni di laboriosissima attesa e 4 mcsi
di effettiva prcsa di possesso, i confratelli di via XX Settembrc
hanno finalmentc potuto inaugurare, con la doverosa ufficialita,
la loro nuova dimora.
Disegnata con vcro gusto d'arte dal dottor ing. N. H. Carlo
Ruscazio e solidamente costruita dall'impresa Perrone, elegante,
scnza fronzoli, luminosa ed ampia scnza pretest di lasso, modclina
non senza motivi ornamentali rievocanti la primitiva struttura
settecentesca, lucida c linda in ogni sua parte, soprattutto perfettamcnte efficiente c funzionale, la nostra Casa Provincialc
Torincse ha riscosso l'ammirato plauso di tutti coloro, appartenenti alla Comunita o non, che sono multi a visitarla (1).
Ma particolarmente calorose sono state Ic felicitazioni che
abbiamo ricevute dai Superiori, dai Confratclli c dalie Consorclle,
nonche da tutte Ic altre gentili personalit y intervenute, su invito
del Visitatore Padre Mordiglia, alle ccrimonic inaugurali del
28 novembre u.s.
La presenza piit ambita e gradita in qucl giorno era, non
occorre dirlo, quclla dell'On. Padre William S TATTERY, Supcriore Generale, appositamente venuto da Roma con i suoi Assistenti PP. Lapalorcia e Domogala, con it P. Luigi Bisoglio proprocuratorc generals presso la Santa Scde, con i PP. Dulau,
Timmermans e Coppo, e col Visitatore di Roma P. Luigi Franci.
II Padre Capasso, impossibilitato a muovcrsi da Napoli, aveva
inviato un tclegramma cordialmentc augurale.
La nostra Congregazione era inoltre rappresentata dal
P. Pierre Causse per it Visitatore di Tolosa, dal Consultors
Provincialc P. Angelo Allara, e dai Superiori locali di quasi
time le case della provincia di Torino; ai quali s'erano unitis
con altri Confratclli, i benemeriti PP. Tasso c Honegger, c i
venerandi PP. Cocchi e Garland() che sono i pia anziani tra noi,
felicissimi ncl vedersi attorniati dalla fiorcnte giovinezza dei
Novizi c Studenti accorsi da Chieri e dal Seminario di San Vincenzo.
(1) Cuius praccipuas mensorias notitias, Rev.tutts D. G. Archetto,
Domus Superior, nohis bcnigne praebuit. Scilicet, frons (iuxta via XX Settembre)
per metro 42 circiter in longitudinem portenditur; altitudo melris 21 (a solo)
circiter elevatur: amplitudo, vero, totalis, cubicis meth 18.819 constat. Contignationes seu tabulates sex extra solurn adsunt. duo infra: aulae et cubicula
100 numerantur, quorum 20 circiter Sodalibus pastoraliter tirocinantilms
rcservantur, 21 in locationcm externis data. Tectum, praeterea, ad modulo
solarii opportune acconunotiatunt patet.
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Tra i numerosi altri presenti ricordiamo iu particolarc Monsignor Jose Cottino prefetto della Basilica di Superga, it P. Carlo
M. Zanetta parroco di San Carlo e it sac. Mario C:uniberto,
per it clero cittadino; la rispettabile suor Valerio, Visitatrice
delle Figlie della Carita e nostra insigne benelattrice, accompagnata dal suo Consiglio c delle super-lore delle Case di Torino;
Ic Religiose Mantcllate, le Snore di S. Antida Thouret, c Ic Figlie
della Consolata; le dirigenti delle istituzioni a not piU vicine c
care: Dams e Daminc della CaritA, Figlic di Maria, cooperatrici Missionarie, associazioni della S. Agonia, del Sacro Cuorc
e della Medaglia Miracolosa.
Non potevano mancare, naturalmente, i rappresentanti del
gruppo di coloro - architetto, impresario, geometri, consulenti,
ccc. - i quail pii direttamcntc collaborarono col P. Mordiglia
e col P. Tamagnone nel dare inizio c condurrc a buon termitic
la ponderosa opera di costruzione dell'edificio ora finalmente
pronto a riceverc it suggello benedicente di C:olui del Quale
e scritto: « Se it Signore non edifica la casa, si affaticano invano quelli
the la costruiscono» (Salmo 126).
II rito liturgico di questa auspicatissima benedizionc divina
e stato officiato, durante la mattinata del sabato 28 novernbre, dall'On.mo Padre Generale; it quale, assistito dai PP. Mot--

Toms° - Donuts Provincialis, prouti usque act annum 1960 in
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via XX

diglia, Archetto e Vida, ha procccluto anzitutto alle ore 9 c 30,
alla consacrazione dell'altarc della nostra Cappella domcstica,
dedicandola alla Madonna « Madre della Chiesa»; poi vi ha
cclebrato la prima Santa Messa, accompagnata dal canto dei
nostri chierici; alle ore 1 I lo stesso Padre Slattery ha bcnedetto
con l'acqua lustrale i principali ambienti della casa; ed ha
ascoltato infine con tutti noi, ncl salone dclle Opere Vincen•
ziane, l'orazione ufficiale tenuta dal P. Mordiglia.
N. GHIDE1TI, C. M.
Allocutio Rev.mi D. Visitatoris.
Onoratissimo Padre, Reverendi Superiori,
Signore e Signori, Sorelle e Cohfratelli,
Noi fi ringraziamo. profondamente commossi, per aver voluto venire
a presiedere o a condividere la nostra gioia. La benevolenza con la quale
hanno accollo it nostro invilo ci ha toccato it cuore; e it nostro cuore,
a queslo tocco, si apre a faro e lascia che vedano it sentimento e le emozioni che in queslo moment() slorico se to conlendonn e to investono.
A volerli condensare, questi si possono ridurre a due: profonda
soddisfazione, commossa riconoscenza.
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Communis laetitia.
La soddisfazione del naufrago che « con Lena affannata, tacit°
fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa, e guala» (Dante).
La soddisfazione di chi ha ,finalmente raggiunto Poggetto e la meta dei
suoi desideri: la gioia infatli a amore che ha raggiunto..., come la speranza e amore che attende. E quarto pia lunga e ansiosa a stata Pattesa,
tam° pia intensa a la gioia dell'approdo.
La prima speranza si era accesa net 1905, quando per iniziativa
dell'intraprendente e geniale P. Cesare Rinaldi, Superiore della Casa
di (.hieri e Consultore provinciale, era stata per la prima volta discussa
la opportunity di on radicale rifacimento della casa provinciale, gia allora vecchia, huia r malsicura nella sua sirullura. Nei verbali delle Consuite provinciali, da allora in poi, almeno on paio di rate all'anno
problema ritornava nell'ordine del giorno, rimbalzava sul tappet° e rientrava, per poi riuscirne, ma sempre con la stessa forluna.
Nel 1955 it desiderio celebrava le... sue nozze d'or o, ed era ancora
alto stato puro, per non dire gassoso, fatto di guizzi repentini e avvollo
di tura raporosa rube di intertezze e perplessita. Le due guerre mondiali
to avevano quasi relegato net mondo dei futurihili. Fu in quell'anno,
it Visitatore 1'. Ferdinando Tasso, coadiuvato dall'allora Econom y provinciale P. Carlo Honegger, a riafferrare it Ganda° del disegno con macro
piir rma. Era it terzo cenlenario della venuta in Torino dei Missionari
di S. Vincenzo: sarebbe stata lusinghiera coineidenza offrire un'oasi pia
ridente al vecchio ceppo di trecento anni.
Longa ac vexata quaestio.
Ma le dfficollit erano in agguato. 11 tempo doveva ancora tracciare
alcuni circoli sul vecchio bronco prima che fora suonasse. Ma ormai era
vicina. Nel giugno 1959 a tutu,* i Superiori delle Case della Provincia
veniva esposto it progetto di massima, sia tecnico, sia finanziario, onde
trarne lute e incoraggiarnento. Questo venire e per impulso del P. Tasso
fu azu Jut ° it reslauro della parte retrostante la sacrestia. Era 11 prelimnare — indispensabile — per poi passare seriamente alla demolizione e ricostruzione del corpo principale di fabbrica, prospiciente via XX Settembre.
Ci voile on altro tricenlenario — quello della morte di S. Vincenzo —
per stringere i tempi, allestire e delinire it progetto tecnico e it piano di
finanziamento. Furono via via studiate diverse formule che poi vernier°
ad ova ad rota scartate per lasciare it posto alla decisione di costruire
in proprio e cosi salvare in toto la propriety dell'immobile.
.41 compiersi esatto dei trecento anni da quella santa morte, si af. facciava alla vita l'ardimentosa impresa. 11 nuovo Visitatore, incoraggiato
dai Supertori supremi, sostenuto dall'unanime consenso della sua Gonsulta
e dalla fiducia nella Provridenza di Dio e nella protezione di S. Giuseppe
al cui speciale patrocinio veniva affidata tutta l'impresa, alla fine del
settembre 1960 dava it « via ».
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Lo sosteneva pure la .fiducia, hen collaudata peraltra nella hen
nota perizia tecnica e architettonica del progettista Doti. lng. Carlo
Ruscazio e nella so/ida e ben temprata struttura dell'impresa dell'Avv.
ingegneri. Li conoscele questi
Ettore Perrone, coadiuvali dai rispettivi
due signori che hanno costituito le due colonne della ricostruzione? due
piemontesi di antic() stampo: l'uno dai suhili guizzi geniali, velati sotto
uno sguardo che scambieresti per corrucciato se non sapessi che dietro
misurato e ponderosa,
gli sta un animo lanto gentile e Buono;
come i Biellesi cite burrito salvalo le finanze d'Italia, ma compensato da
un costanle sorriso cite ti dovrebbe aprire it cuore anche quando si richiude
la borsa! Lo sosteneva soprattutto la fiducia nella dedizione intelligente,
assidua e fedele del nuovo Economo Provinciale, P. Giuseppe Tamagnone.
Picconi, bulldozer e anche (midi. pia possenli di quelli dei Romani
e dei Crociati, net volgere di qualtro mesi avevano raso al suolo la vecchia
costruzione. 1l cuore in voila ne sqffriva. Quelle pareti intrise dei ricordi
dei nostri padri, dal Servo di Dio P. Marcantonio Durando ai Monsignori Tasso e Parodi, ai Padri Dame, Traverso, Cervia, Tabasso,
Asinelli, Bona e Massera, cadendo e polverizzandosi, sembrarano quasi
polverizzare i loro ricordi. Ala it pensiero che anche g/i ultimi di lora
avevamo desideralo di vedere questo giorno ci corrPriava, mentre dei pia
antichi avevamo scrupolosamente messo in salvo tulle le memorie partandole altrove, o con noi, come i profughi di Parga, a presso le nostre
buone Sore/le, le Figlie della Carith che vollero benevolmente cuslodire
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i cimeti presiosissimi di S. Vincenzo e le altre reliquie.
In quattro mesi dunque la demolizione. Si sa: e pia facile distruggere che costuire. Cessava di cadere rultimo rudere e cominciava a sorgere
la prima difficolta: un fidmineo decrelo del Ministero della 1'. I., sollecitato della Sovrinlendenza delle Belle Arii per it Piemonte, costringeva
a segnare it passo e a modi/icare in parte it progetto. La sospensione fu
lungs: la terra pole vedere lutli i dodici segni dello zodiaco prima che
net febbraio 1962 la benna, dalr alto della gru, si aprisse a ca/are la
prima colata di calcestruzzo. Si riaprivano anche le nostre speranze.
In breve la crisi di crescenza fu cosi rapida da rallegrare tutti, eccello forse reconomo assedialo dalle cifre che rimbalzavano sui lash della
sua divisumma sollecitati dal 'Mire rapido e... ripido degli «stall di
avanzamento » dei lavori. La prima pietra veniva benedetta e collocata
esattamente trecento anno dopo che i nostri padri ebbero collocato /a prima
pietra della loro prima casa della Missione in Torino, net giardino del
Conte di Broglie, rattuale Arcivescovado. La data incisa sulk' pietra -1960 — voile ricordare la coincidenza dell'inizio del lavori con it trincentenado della morte di San Vincenzo.
La costruzione effeltiva drab due anni e mezzo: due girl e mezzo
della terra adorn° al sole, conoscendo a voila a volts it ritmo dale primavere e delle estati e anche it ritorno degli autumn: ma ad ogni foglia
che cade e un lembo in pia di cielo che si vede, e guardando it cielo M
fiducia rinasce e
f•attempo e gia /ornate' la primavera.
Per la .festa di S. Vincenzo del 1964 siamo entrali, limidamente,
quasi in punla di piedi e col respiro rallenuto, nella nuova costruzione
divenula realta quando
suo primo desiderio del 1905 (ricordale?)
toccava ormai la soglia delle sue nozze di diamante. Timidamente e quasi
soltovoce, net limore di non trovare pia una casa religiosa, °Mutat° di
silenzio e stemperata netts « ricca povert y dell'Evangelo »; col timbre
che (wend° acquistato una casa nuova, avessimo perduto una casa buona.
Is risaputo raneddolo Rossiniano. Ad un allievo che gli presenlava per
un controllo una composizione musicale, it Maestro disse: « si,
del
buono e c'e del nuovo. Peccato che do the a nuovo none buono, e cie che
buono non e nuovo! ».
Ma dopo aver fatto « le voyage autour de nos chambres » e aver
rimiralo per bene tutto e i dettagli, abbiamo poluto constatare che
nuovo a buono, e it buono a nuovo!
La distinzione disposal(' ally semplicita, al servizio di una perfella funzionalita; distinzione, semplicita,
lrinomio
che sintetizza e quasi .foiografa /'opera. DISTINZIO NE the be da
un cachet non indegno di stare a fianco di quella chiesa della Visitazione
che, ultimata l'anno stesso in cui net 1662 era cominciata la costruzione
della prima casa della Missione in Torino, per la perfizione dello stile
1 monument° nazionale ; SEMPLICITA che tranquillizza la coscienza
rdigiosa anche net china Conciliare di una Chiesa dei Poveri; FUN-
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ZIO NA LI TA che rte giustifica l'opera e i sacrifiei che l'hanno accompagnata: Jimzionalitit per oggi e anche, per i reconditi accorgimenti che
si celano nelle strutture (il progettista e l'impresario sorridono) per un
domani prossimo e

Nova aedificatio prorsus necessaria.
L'impresa vakva it prezzo dell'opera! Si trallava di dar vita, movirnento e .fecondita ad un'area che occupy un posto privikgiato nel mar°
dinamico della dile) di Torino, privilegialo, se non sul piano della Irane del silenzio religioso, certamente sul piano urbanistico... Si
trattava di erigere, sulla scoria di questa considerazione, una meno
inidonea sede al governo della nostra Provincia Religiosa estendenksi sui territo •i del vecchio Regno di Sardegna e sulk nuove conquisie
delle Ire prime guerre di Indipendenza Risorgimentale.
Anche la Casa della Missione di Torino, emir° propulsore di tutte
le allivitrr - e sono tante proprie dei Missionari di S. Vincenzo, e di
tulle quelle che, per spontanea evoluzione net tempo, via via si sono poste
sotto la guida degli stessi Missionari, abbisognava essa pure di una
sede pill jimzionale. Si pensi alle Figlie della Carita „ alle Dame e Damine
della Caritit e indirettamente alle Cmferenze di S. Vincenzo, (ilk Snore
Nazarene che plena vecchia Casa della Missione avevano avuto la culla
della Toro istituzione, alk Figlie di Maria, die Associazioni della
Medaglia Miracolosa, del S. Cuore, della Santa Agonia di N. S. annessa
al .Vantuario della Passion; si pensi soprattutto all'opera delle Mission i
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sia interne, sia estere: la nuova e giovane Missione del Madagascar
vice in gran park per it collegamento cost ante con questa casa da cui
hanno preso le mosse per partire i Missionari prescelli, e sono gin noce.
in questa casa inoltre, come in tulle le altre case, che per espressa volonta
di S. Vincenzo, i sacerdoti, tutti i Sacerdoti, possono trovare, e trovano,
coqfirto, aiuto, incoraggiamento e guida.
Si trattava di costiluire, per la prima voila, una idonea sede of
Corso di Teologia Pastorale che la Ghiesa ha reso obbligalorio ai
nocelli Sacerdoti a completamento della .formazione teologico-seminaristica
prima di essere inviali sul cameo. 4fine si trattaca di garantire una confortevole base di soggiorno e di ospitalitit ai tanti confralelli che
data la posizione geografica di Torino sopraltutlo rispetlo all'asse RomaParigi e grazie alla frequente presenza della nebbia sugli aeroporti milanesi, frequentemente ci onorano e ci ralkgrano del loro passaggio.
Il tutto su una solida struttura lecnica e giuridica che garantisce
la stabilita di queste sedi !wig° le vicissitudini del tempo a venire. Onde
prevenire ii ripetersi attraverso i tempi, degli spostamenti nello spazio,
come avvenne nei secoli passati. Tre scatti normali registra infalti la
scoria della casa della Missione di Torino: um) per ogni secolo, attorno
agli anni 60. Siamo ora negli anni 60 del sec. XX: saris !'ultimo scatto?
Noi to speriamo. E per questa che abbiamo dato solide basi all'opera.
per questo che sono saliti quest rnuri e sono discesi i nostri sudori.
per questo che abbiamo invocato la benedizione del Signore su di essa,
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chiedendogli eke essa possa essere sicuro e stabile faro della Chiesa di
Dio e dedicando per questo l'altare – more della casa – ally Vergine
« Madre della Chiesa »„ come recentissinzamente it Santo Padre Paolo VI
l'ha proclamata„ carezzando it sogno the questa possa essere it primo
altare del mondo ad essere dedicalo a questa novella Utak di prolezione
mariana.
Tanta grazia di benedizione stabilisce it nostro aninzo in una proJimda e grande pace: la pace the e la serenita dell'ordine di oggi e di
domain,la pace di chi sa di essere alla conlluenza di larga benevolenza,
di profrnda simpatia„ di valida protezione.
Grati animi sensus.

E qui it sentimenlo di gioia gih si e trasformato in gratitudine.
Questa parola, d'istinto, ,fa ergere it capo in alto: a Dio, da cui viene
ogni dono bellissimo e perfello, non solo, ma anche it polere di accoglierlo
e di attuarlo,anzi it potere di volerlo (dat vcllc et perficere). Dopo eke
a Dio, to sguardo si abbassa sully Vergine, i cui raggi hanno avvolto
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quanti lavorarono e collaborarono nell'opera e prevennero qualsiasi grave
ittfortunio: solo it deliramento di una sega circolare e un inizio di iufezione lelanica, subilo scongiurato, velment a ricordarci che da ben pill
gravi pericoli si poleva essere sfiorati.
grazie pia commosso to diciamo a S. Giuseppe, in onore del quale
la Casa si a impegnata ad un voto collettivo. Egli e stato di parol a: ancora una cosa gli resta da completare: the la calcolatrice
Economo
abbia sempre di che rispondere ai pressanti appelli e richiami. Ma anche
egli si chiama Giuseppe, e speriamo che tra loro economi se la intendano
per bettin g ! Peccato che anche l'impresario non si chiami Giuseppe;
abbia anti un nome the ricorda epiche tenzoni addolcile pert) dalla carezzevole poesia omerica, generatrice di soave oblio senza risvegli...
La nostra gratitudine, quasi senza avvedersene, gia si rivolge a
quanti, vicini a noi, sono stati gli strumettti validi e preziosi della realizzazione: quanti ci hanno aiutati con it concorso dei loro mezzi: in primo
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luogo mi sia consenlito di nominare le case della illissione di Savigliano,
di Udine, di Verona e di Torino. Quest'ultima si a assunta l'onere non
indifferente delrarredamento. Grazie a quei Confratelli che con gest°
magnilico han voluto dare rapport° di qualche cosa che restasse a testimonianza della loro affezione e della comprensione dei sacrifici che !'opera
andava via via chiedendo. Grazie alle Figlie della Caritti, « api argomentose » che 11011 si sono lasciate sfitggire akun dettaglio, come la Vergine a Cana di Galilea ; e in un insieme come queslo i detlagli sono lank!
Grazie alle Suore Nazarene, sempre generose, come il lord veneralo fonDurand°, che per restaurare la Chiesa della Visitazione
datore,
11011 esit6 a sacrificare una cascina. Grazie ad altre singole persone, dells
quali talune presenti (ed io le vedo arrossire...).
Come si intravvede, ci fitrono non pochi sposlamenti di valori: sarebbe slam penoso e luogo e irto Pifer Ira le carte se non avessimo avuto
al noslro fianco on Nolaio cosi sollecito, tempestivo e incoraggianle da
smentire una voila per sempre le more della burocrazia.
E qui il noslro animo grab° si volge a quanti con il consiglio e r incoraggiamento resero meno ardua e pia sopporlabile rimpresa; ai membri
del noslro Consiglio Provinciale, dei quail ono, it buon P. Guerrino Medri,
redattore dei verbali, ci lascib repentinamente per il Cielo a meta della
stesura del verbale della Consulta stessa nella (pale appunto era stata
presa la deliberazione di dare il « via» ai lavori; (un nitro postillb a
quel punto: « qui cadde la stanca man... o). Grazie at P. Tasso e

- 114 al P. Honegger con i quail avevamo predisposti i remi per la lunga navigazione. Grazie ai corzfratelli che con noi avevano esaminato it progetto
per evocarne tulle le possibili migliorie. Grazie ailing. Ruscazio che
it progetto inlelligentemente progetto, all'Impresa Perrone che it progent) fedelmente esegii, a! geom. Fasano che resecuzione scrupolosamerzte
confront). Grazie ad alcuni illustri Funzionari e Dirigenti della Cassa
di Risparmio di Torino i cui interverai ci sono stati preziosi.
Ma grazie soprattutto all'Economo Provinciale P. Giuseppe Tamagnone che del progetto presiedette e all'elaborazione e all'esecuzione
e al controllo, con vigile attenzione dell'insieme e sagace perspicacia nel
dettaglio, sempre presence, sempre talent°, sempre... cioe quasi sempre
sorridente, nel torso dei Ire anni lunghi anni, nei quail ha sapulo frequentemenle inverare it ritmo dei giorni e delle notti, specie nei crepuscoli
della « corzgiuntura ». « Non extingucbatur in nocte lucerna ejus »
(Prov. 31, 18). Gli auguriamo che anche nell'ultimo alto dell'opera,
lucerna non abbia ad estinguersi per mancanza di... olio!
Grazie a Loro, Signore c Signori, che sono vent& a condividere
la nostra soddisfazione. Grazie alle Figlie della Carita, alle Suore di
S. Antida, alle Dame e Damine della Carita, ai CorzfrateIli, al P. Pierre
Causse venuto a rappresentare it visitatore della Provincia di Tolosa,
a! P. Luigi Franci, Visitatore della Provincia di Roma. Il nostro pensiero grab° va a! P. Giuseppe Capasso, Visitalore della Provincia di
Napoli che suppli la sua ,forzata assenza con un caloroso telegramma
augurale. Grazie al Consiglio Generalizio che ha volute, con un viaggio
non cerlo poetico in questo paesaggio sepolto nella bruma e avvolto in
una nebbia quasi iperborea, venirci a dire tutta la sua benevolenza.
Grazie
e soprattutto a Lei, Onoratissimo Padre che qual
supremo moderatore, insieme con it Suo Consiglio, con la paterna comprensione, anche nei momenti pia inzpegnativi, ci ha sostenuti e ci ha infuso
coraggio. Sapevamo della Sua benevolenza: questa certezza dava rilmo
ai nostri cuori e ali ai nostri piedi.
Claves Domus Rev.mo Superiori Generali oblatae.
Ecco perche era grande it ',oar° desiderio che questo rib della inaugurazione avesse it sigillo della Sua amabile presenza, la serenitiz del
Suo sguardo, la lenerezza del Suo sorriso: era per inverare la promessa
augurale .fatta da San Vincenzo morente: « qui coepit opus ipse perficiet ». 11 Suo paterno consenso aveva dato it « via» alla seminagione;
it Suo paterno consenso doveva accogliere i manipoli della mietitura.
On.mo Padre, prenda dunque le chiavi di questa casa, insieme con
le chiavi dei nostri cuori. La chiave! E ben piccola cosa. E net dark
it giro nella toppa a noi pare cosa tanto naturale aprirci ii varco verso
it tepore di una riposank celletta, tuna nostra, tutta e solo per noi. A
quanti a negata questa felicita! I poveri non ce l'hanno. I carcerati la
lemon° la chiave: temono anche la soliludine della cella che e loro inflitta
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A not e data la felicit y della chiave e la beatitudine di una religiose
solitudine net cuore del frastuono convulso della vita della cities. L'abGiant° raggiunta attraverso it sacrificio di (anti, di tutti, in un reciproco
richiamo alla collaborazione, come le pietre e i mattoni che nell'interno
di questi muri, dall'alto in basso e dal basso in alto, silenziosamente
si sostengono e a vicenda si ringraziano.
Ora che e una felice realt y, ci gode it cuore al sapere che Ella,
On.mo Padre, Pha benedetta e, benedicendola, l'ha afferta a Dio per
intercessione della Vergine hnmacolata Madre della Chiesa, di S. Giuseppe e di S. Vincenzo, affinche tutti coloro che in essa entreranno siano
accolti e avvolti da questa benedizione; e tanto Gene abbia a irradiarsi
da questa casa lungo it torso dei tempi a gloria di Dio, a vantaggio della
Chiesa, a salvezza delle anime anche le pie, lontane nello spazio e net
tempo, a conforto dei Poveri e della .famiglia di S. Vincenzo e di tutti
Lora., protagonisti di questo grande giorno nel quale abbiamo scritto
la prima pagina della stories di questa casa: pagina consacrata dalla
benedizione divina che aleggera, sempre cominciata e mai finita, sempre
eguale e sempre nuova, su tulle le pagine che seguiranno. Giorno nel quale,
grazie a Loro, con Loro, it nostro amore ha finalmente toccata e raggiunto
ci6 che la nostra speranza per tanto volgere di mini aveva atteso.
(Vita Vincenziana, 1, 1965).
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Ad mu/los annos !
ANN!.

MENSES

DIES

Aug.
Sept.

10

7
I)

0
0

0

II
II
11
1i
16
16
16
16
16
18
18

NOMINA

P. SAINT-LEGER Marcel
P. VERMEULF.N Pedro
P. GUINIARAES Braulio
P. VEGA Dania
P. BONN AN Marie-J.-B.
P. PARDES Gabriel
P. LEFRANWIS Marcel
P. Kocit Johann
P. BRINGER J.-B.
P. SANCHEZ ,\quilino
P. VARONA Cipriano
P. Ouuto Enrique
P. \ERHAEREN Hubert
P. ARNAIZ Gregorio
P. FERNANDEZ Faustino
P. VILLAGRA DiOniSiO
P. ZINGERI.P. Pedro
P. GOROSPE Roman
Exc.mus SAN?. Florencio

DOMUS

Le-Bouscat
Cascavel
Lisboa

Madrid (Centr.)
Villebon
Toulouse
Alger
S. Jose de C. R.
Alger
Zaragoza
Valdemoro
Madrid (C.entr.)
Paris
Madrid (Centr.)
San Sebastian
Madrid (Centr.)
(Prow. Brasiliae)
Cadiz
Madrid (Centr.)

VERSARIUM

50 voc.
50 voc.
50 sac.
60 voc.
50 voc.
50 voc.
50 voc.
70 voc.
50 voc.
50 v<w.
50 voc.
50 voc.
50 voc.
50 voc.
50 voc.
50 voc.
50 voc.
60 voc.
60 voc.

N.B.

Qui supra elenchus, notitiis constat a Revv. DD. Vtsitatoribus ac
‘'icevisitatoribus oblatis; quibus, proinde, gratum habemus animu n. luxta
morem in Congregatione vigentem, maiora tantum anniversaria – ab anno
scilicet 50 – ibidem commemoramur.

VINCENTIANA Ephemeris, Vincentianis tanurm sodalibus reservata, de
mandato prodit Rev.mi Superioris Generalis. Ronan, die 1 irmii 1965.
P. I)ULAU, C.M., Secr. Gen.

Director ac sponsor: A. COPPO, C.M.
Autorizzazione del Tribunate di Roma, 18 novetnbre 1963, n. 9492
Arti Graflche Fratelli Palombi - Roma - Via dei Gracehi, 181-185

(Schedula iuxta punciorum lineam abscidenda)
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pro anno 1966

MENSIS

DIES

NOMINA

DOMUS

ANNIVERSARJUNI

MENSIS

DIF.S

Schtdula rife complela, ad
Directionem ephemeridis mittenda

NOMINA

Dostus

ANN1VERSARIUM

Visitator
yel

icevisi a tor
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